













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Japanese Religious Style and the Structure of Ancestor Worship
K. Sakurai
On the one hand, from the historical and social background, many Japanese tend to
dislike, deny, and hate “Religion.” On the other hand, most Japanese go to a shrine or
temple on New-Year’s Day, join in Shinto Matsuri, participate in Buddhist events, and
attend a Funeral service at any cost. And we have heard the word “National Great
Movement” on Higan Day and Bon Day.
How can we understand such religious deeds of Japanese who claim to reject
religion? It seems that Japanese act without feeling any contradiction between religion
and non-religion. What is Japanese mental stand point and psychological structure? I
try to clarity this issue by examining Japanese daily life, examining the Japanese
consciousness of “God” and “Faith” that underlies daily life, and examining the
meaning of the two main events, “O-Shogatsu” and “O-Bon,” in which participation
seems required for Japanese.
On this paper, I propose the existence of a common element between “Toshi-Gami
(Year-God)” of O-Shogatsu and “So-Rei (Ancestor Spirit)” of O-Bon and try to analyze
the structure of Japanese ancestor worship from the point of view of God-Faith.
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日本人の宗教観と祖先崇拝の構造
〔日本語要約〕
日本人の宗教観と祖先崇拝の構造
櫻　井　圀　郎
歴史的・社会的な背景から，日本人には「宗教」を嫌悪し，「宗教」を否み，
「宗教」に対して嫌悪感の感情を抱く者が多い。その反面，新年の神社寺院への
初詣にはほとんどの日本人が出かけ，神社の祭りや寺院の行事には多くの者が
参加し，葬儀には何を置いても駆けつけ，彼岸会や盂蘭盆会には「民族大移動」
と揶揄される現象を生じている。
「無宗教」を旨としながら，宗教的な行為を「宗教ではない」かのようにみな
し，その間隙に矛盾を感じることなく平然と行なう，日本人の心理状態・精神
構造はいかなるものなのであろうか。日本人の日常に目を投じ，その根底に流
れる「神」「信仰」の意識を解明し，日本人に欠かせないかのような「お正月」
と「お盆」という二大行事の意味を考察することによって，日本人の宗教観を
明らかにする。
本稿では，「お正月」の歳神と「お盆」の祖霊との間に共通するものを認め，
両者の通有性から同一性を見出し，日本人の祖先崇拝の構造を，神信仰という
点から解析する。
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